

















すというように記述されている。 Armstrongand Ward (1931）、 Palmer
(1933）、 Kingdon(1958）、 Schubiger(1958）、 O’Connorand Arnold 







































PH ! H ! TS PH ! TS 
on the！／国and then ! 1 nearer to the ! v担且
: TS : T 




H ! TS ! T 
I coming I down to the ! ＂盟 iterside 
PH ! H 
there’s a ! lbit 
PH :H 
and then a ! I bit 





ことが多い。 Schubiger(1958）、 Gimson(1962）、 Halliday(1967, 1970）、
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なる。 O’Connorand Arnold (1973）は 6つのほかに中平坦調（mid-level)
があるとしている。アメリカ英語のイントネーションを研究したPike
(1945）はピッチのレベルを 4つに分け、高（high）を 1、中高（mid
high）を 2、中低（midlow）を 3、低（lowpitch）を 4とした。そして
4への下降（falsto low）、 3への下降（falsto mid low）、 2への下降
(fals to mid high）、 3からの上昇（risesfrom mid low）、 4からの上昇






















と、 O’Connorand Arnold (1973）の心的態度の記述の一部を見ておく。





(assertions）、（b)Wh－疑問（questionscontaining an interrogative word）、




i Gimson (1962）は頭部（head）と胴部（body）を分けているが、 Gimsonの頭部＋I同部は他
の研究者にとっての頭部にあたるため、本稿では頭部として扱っている。
i 頭部と核のパターンについては、‘ComplexContour’の中で頭部が中高で核が低の平温調
(2-04-4）の一組が挙げられている。［。］は核音調の始まりを示している。（Pike,1945: p. 69) 
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は低下降調、［／］は低上昇鋼、［｜］は第二アクセント（S巴condaryaccent）、





(a) It’s 1 al we could巴x"pect (surly, uninterested) 
(b) 1 What are we 1 going to "do? (resigned, bored) 
(c) 1 Have you 1 got the "tickets? (uninvolved, perfunctory) 
（巴） 1 Leave it 1 on the "table (pre伊 occupied,expecting to be obeyed 
as a matter of course) 
(f) 1 How a"nnoying (bored, unconcerned, sarcastic) 
1 Good "morning (routine, perfunctory gr巴巴ting)
(Gimson, 1962: p. 255) 
上記の例では（d）の付加疑問についての記述はない。
頭部が高（hi!!h）で核音調が低上昇調 now-risin！！）の場合：
(a) It’s I al/right. It I doesn’t /matter. She I won’t be/long (reassur-
ing statem巴nts) Also dependent clauses occurring before the 
main clause, e.g.‘IWhen we a/rrived, (they’d al 1 ready,gone）’； 
following a main clause containing a falling nucleus, the pre-
nuclear pattern of this dependent clause is likely to be low, e.g. 
‘（Th巴y'dal 1 ready"gon巴） , 1 when we a/rriv巴d’
(b) IWhat’s the /time? (polite, inquiry) 
(c) 1 Can you /come? (polite interested) 
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(e) 1 Sit /down. 1 Come over /here (pleasant, encouraging invitation) 










(2) 0’Connor and Arnold (1973) 
O’Connor and Arnold (1973）は音調のパターンを10種類に分け、それ
ぞれに名前を付けている。 O’Connorand Arnold (1973）の翻訳版では、
低落下型（TheLow Drop）、高落下型（TheHigh Drop）、離陸型（The
Take-Off）、低バウンド型（TheLow Bounce）、スイッチパック型（The





対して、 O’Connorand Arnold (1973）は頭部のほかに前頭部（pre-head)
も心的態度に関わっているとし、「前頭部一頭部一核」の音調パターンで
心的態度を記述している。また、 Gimson(1962）が発話例ごとに心的態
度を記述しているのに対して、 O’Connorand Arnold (1973）は文タイプ
ごとにいくつかの心的態度が記述されている。以下の表は高落下型（The
High Drop）の文タイプごとの心的態度である。この場合の音調は、前頭





involvement in the situation, participation. lightness. airi-
nes, warmth 
Wh-questions 
brisk. businesslike, considerate, not unfriendly, bright, 
interested 
yes/no questions 
lighter, les urgent. sceptical, demanding agreement, mild 
surprise but acceptance of the listener’s statement 
Commands suggest a course of action 
Interjections mild surprise, les reserved. les self-possessed 






2.2 Halliday (1967, 1970）、 Tench(1990, 1996）のアプローチ
Halliday (1967）はイントネーションカミトナリテイ（tonality）、 トニ
シティ（toncity）、トーン（ton巴）という 3つの意味を明確にする選択
(three distinct meaningful choices）を持っているのだとしている。トナ
リテイは音調群（tonegroup）の設定をし、トニシティは核の設定をし、ト
ーンは音調の設定をするとして、以下のように定義している。
It can be seen. therefore, that in any utterance in English three 
distinct meaningful choices, or sets of choices, are made which can 
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be, and usually are, subsumed under the single heading of "intona-
tion". These are: first. the distribution into tone groups the num-
ber and location of the tone group boundaries; second, the placing of 
the tonic syllable (in “double tonic”tone groups, the two tonic syl-
lables) - the location, in each tone group, of th巴pretonicand tonic 
sections; third, the choice of primary and secondary tone. I propose 
to cal thes巴 threesystems “tonality”，“tonicity”and “tone”． 








(1.a) I’m going into town this morning 





into town this morningという 1つの情報で、（1.b）はI'mgoing into 
towηという情報に、後からthismorningという情報を付け加えたもので
あるとしている。さらにTenchはこうした情報の操作が文法的なことにも
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関わってくるとして、次のような例を挙げている。
(2.a) My brother who lives in Nairobi ｜… 












The function of the tonic is to form the focus of th巴information:
to express what the speaker decides to make the main point or bur-




(3.a) Can you break an apple in包ぱ
(3.b) Can you break an filp]e in two? 
(3.c) Can you k旦主 anapple in two? 
(3.d) Canヱ旦旦 breakan appl巴intwo? 
(3.e) ♀且且 youbreak an apple in two? 
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Primary tones are the basic contrastive pitch movements on 
the tonic, i.e. whether the pitch of the voice moves up (rises), or 
moves down (fals), or combines a movement of down and then up 
(fal-rises). Secondary tones ar巴thefiner distinctions of the primary 
tones, i.e. the degree to which the pitch of the voice rises, fals or 
combines a fal and a rise - whether there is, for example, a rise to 
a high pitch or a mid pitch, or a fal from a mid pitch or a high pitch, 
etc. Secondary tones also cover the pitch movements in the pre-
tonic segment (the head and the pre-head). 










status of information 
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major:" 
minor: / (in final position) 
incomplete: /' (in non-final position) 
implication: V (in final position) 
them巴highlighted:V (in non-final position) 




(5) But he didn’t go to＂出品 Ithough he was ／止d









(6.b) UnV色rtunatelyI he can’t ＼白血豆
(6.a）での上昇調は単に発話がつづくということが表されているにすぎ
ないが、（6.b）での下降上昇調は話題化とみなされ、注意を喚起した発話で




(7.a) I didn’t旦辺阜 Ibecause he包l.dme 









Tench (1996）はトーンの第一次音調が、 トナリティ、 トニシティと同
様に情報の操作をするほかに、話者の意思を伝達するときに働くのだとし
ている。
The primary tones of English, i.e. the fal, the rise and the fal-
rise, function, like tonality and tonicity, in the organization of infor司
mation, but they also feature, like the oth巴rsystems. in a second 
function. Whereas tonality and tonicity produce contrasts in gram” 
mar, the tone system produces contrasts in the communicative, or 
illocutionary, function; that is, they help to indicate differences 
between telling and asking, between commanding and requesting, 
between congratulating and wishing, and a whole host of similar 
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(8.a) He’s finished with my ＇－.民生｜＼出血’ the 




(9) ／宜主主主 did you say you’re going to do 
この発話については、各め・説明の要請（challenge）にも、単に聞き逃
したための繰り返しの要請（r巴questfor a repetition）にも取れるとして





(IO) Can you pay me by ＇－出国単 please
これは通常上昇調を伴うとされてきた発話が下降調を伴っている例であ
る。 Tench(1996）によれば、この発話の意味するところは、‘That’s
what I want you to do’ということであり、話者主体のドミナンスの発話
であるという。
(II.a) You should take a litle也盟主主
(11.b) You co耐 takea litle /.br.盟主
(11.a）はあくまでも話者の意見が述べられた発話で、意味するところは
寸hat’swhat I think you should do，であるという。それに対して、 (11.b)








i Tench 0996）はイントネーションの機能について、 Theorganization of information、The
realization of communicative funct10ns、Theexp町 田10nof atitude、Syntacticstructure、












In English, then, an INTONATION MEANING modifies the lex-
ical meaning of a sentence by adding to it the SPEAKER’S ATTI-
TUDE toward the contents of that sentence (or an indication of 
the attitude with which the speaker exp巴ctsthe hearer to react) . 
(Pike, 1945: p. 21) 
またO’Connorand Arnold (1961）は次のように述べている。
Th巴contributionthat intonation makes is to express, in addition 
to and beyond the bare words and grammatical constructions used, 
the speαke'sαttitude to the situαti01もも.nwhich he is plαced. 
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and Arnold (1973）の例では、 1つの音調パタ」ンに対して多くの態度が















1. th巴consonants,vowels and stress patterns of the words 
2. th巴rhythmand intonation of the syntax of the clauses 
3. the units, focus and status of the successive pieces of information 
4. communicative functions 
5. and, if desired, by means of the secondary tones, an indication of a 
state of mind 




るのである。ここが、 Halliday(1967, 1970）とTench(1990, 1996）の記
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述が、伝統的な心的態度を中心とした記述と大きく異なっている点である。




Halliday (1967, 1970）もTench(1990, 1996）も、言語学的意味の対立が
あるものを第一次音調とし、言語学的意味の対立が明確で、ないものを第二
次音調として分けている。つまり、これは言語学的意味の対－立のある体系






































ではないだろうか。すでにBrown(1977）、 Brazilet al. (1980）、 Ladd
(1980）、 Crutt巴nd巴n(1997）、 Roach(2000）は、イントネーションの機能
に関して、心的態度よりも情報の操作を中心として扱っている。さらに、
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